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   Objectives: The assessment framework of home care management with demented elderly was developed from “Home Care of the 
Elderly” and Dementia Quality of Life Instrument (DQOL).  This study examined whether the assessment framework would be 
applicable or not in practical home care management. 
   Methods: The mail survey on the assessment framework of the demented elderly care management was administered to 22 care 
managers asking if 29 items of information focus for assessment and 47 needs were necessary for consideration in practicing care 
management on a model case of demented elderly.  Then the care managers had discussion on the survey results. 
   Results: The assessment of “sense of aesthetics” and “life satisfaction,” and need contents of “artistic self expression,” and 
“preventing of unbalanced nutrition” were controversial.  Care managers had prioritized care management needs of family care givers, 
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認知症高齢者自身については Maryl Brod らによる
The dementia quality of life instrument (DQOL)（10）およ
び Anne Walsh による Caring for the elderly client with 






























を参考に，4 名の研究者および 2 名のケアマネジメン
トリーダーとで検討し，29 アセスメント項目（表 1）
と６領域 47 項目のニーズ項目とした。ニーズは安全



























































































ケアマネジャー22 名の特性は，女性 20 名（90.9％），
平均年齢 44.2 歳（±7.3），ケアマネジャーの平均経験
年数 3 年（±0.8）で，背景資格は医療職では，保健師
4 名（18.2％），看護師 9 名（40.9％），理学・作業療法


















































































































































































































































































































































































対して回答していた。95 名の認知レベルは The 
Mini-Mental State Examination (MMSE)の得点が 13 点
―19 点の中等度認知症の者が 50 名と残りは軽度認知
症の者であり，中等度認知症であってもアセスメント
が可能である（10）と報告されていた。重度認知症であ
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